






Recognition of Welfare Needs and Community Participation  
in Efforts to Maintain Local Communities
―Through a Study on Welfare Activities with the Participation  
of Residents in Hokuto City
Eunsim LEE and Rie YAMANOI
This study aims to clarify the recognition of welfare needs and the factors that promote community 
participation in efforts to maintain local communities by focusing on Hokuto City, a town in an 
increasingly depopulated mountain area. In an effort to counter depopulation, Hokuto is now actively 
accepting new residents. We have considered the welfare needs and activities of local residents, examples 
of community participation activities, and collaboration with local commercial entities. 
We conducted a literature review on the maintenance of local communities. We also conducted 
interviews with Hokuto City officials in administrative positions and analyzed publications and 
materials published by Hokuto City. In addition, we interviewed groups of residents to identify the local 
residents’ recognition of welfare needs and the status of welfare activities.
In conclusion, it became clear that there is recognition of the welfare needs by local residents, 
including the need for welfare support for an aging population, the challenges of building relationships 
with new residents, and community welfare activities.
Additionally, we have analyzed the status of active efforts based on such aspects as support from 
the local residents, and the creation of networks according to the needs of professionals, local residents, 
and commercial entities.




















































































































































同市は山梨県に位置し，面積は 602.48 km2 で，
人口は 46,809 名（2019 年 10 月現在）5 である。調査
時点の 2018 年 4 月現在の高齢化率は 37.23％で，
県内 27 市町村の内，高齢化率は 7 位を占める。在


























どが山林地域で，8 町の中で 3 つの町（旧須玉町，
旧白州町，旧武川村の区域： 2017 年 4 月 1 日現在。適用

















移 は，2005 年 の 51,107 人，2014 年 の 48,682 人，
2018 年の 47,367 人へと，年々減少傾向にある（同
市提供資料）。
2）　北杜市の住民参加活動の状況とコミュニティづくり
ここでは，同市の 2018 年 8 月に実施した行政職







介を依頼し，同市勤務の A さん（40 代，実務担当）
と B さん（50 代，管理職）の 2 名から協力を得るこ
とができた。調査方法は，半構造化インタビュー法
を用いた。実施場所は同市の会議室で，A さんと

































































































































は，2012 年に 2 件，2013 年に 6 件，2014 年に 1 件，

















































関心のある地域住民 12 名である17。年齢構成は 40







（H さん，男性），⑦ a 町 b 区自治会長（I さん，男性），










































































































































































































今考えてる最中です。」（I さん： a 町 b 区自治会長）
◦ 「私こっちも情報得て，民生委員の立場でいうと，
いろんな情報を得て行ったほうがいいなって。1 軒
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